

























(perceptual perfection concept)，①合意概念 (consensusconcept)，③理論的








概念は，ウィリアム・ A・ベイト γとアナリアス・ C・リトルトンの言う「検
証力ある客観的証拠J(Verifiable， Objective Evidence)による客観性概念に代


















































































































































































































































for resource allocation)ないし経済的決定のための会計 (accountingfor eco-
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